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Abstract
It is well known that both electromagnetic fields and irrotational fluid flows are governed by 
Laplace’s potential equation, and in two dimensional cases, solutions for a wide variety of boundary 
conditions are readily obtainable through use of a complex potential function. This paper describes a 
simple electric experiment that was developed for instructional purposes in a fluid mechanics 
laboratory, which exploits the analogy between source-sink (doublet) flows and the electromagnetic 
field created by two point charges in a conducting medium. The apparatus consists of two electrodes 
(which correspond to the source and the sink) separated by some distance on a conductive paper, onto 
which a prescribed DC voltage difference is imposed. In the resulting electric field, lines of equal 
voltage represent equi-velocity potential lines in source-sink flows. The electric current lines 
correspond to streamlines in the flow field and are visualized with the aid of iron filings and round 
magnets. This method is also useful to enhance appropriate understanding of the doublet flow in the 







































































座標 ( )iyxz += の原点におかれた湧き出しの複素
速度ポテンシャル 1W は k を正の定数とすると，






  zkW ln2 −= ･････････････････････････(2)
と書ける．複素平面の実軸上の，原点から a と a−
の位置にそれぞれ湧き出しと吸い込みがある場合
のポテンシャル 3W は，
 )ln()ln(3 azkazkW +−−= ･･･････････(3)
である．
さて，湧き出しと吸い込みを近づけた場合，す






























となり， 0→a とするとき， µ を定数として

































であり，定数を除いた式は，空間の 2 点 )( az − と








図１に示すように，再び原点から a の A点には









であり，点 A と点 B から点 P までの幾何学条件を
図１のように極座標を用いて定める．
( ) ( )
























点 B に底面断面が半径b の円状電極を置き，点 B
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ら半径方向 r の密度を ri ，電界を rE とすると，



















電極 B に流入する電流に等しく，電極 A の周りを
一周する半径b の経路で周積分を行えば得られる．
図 4b に示すように平面状導電紙の厚みを δ とし，
半径b の円周上のθ から θθ d+ の扇形部分から流
出するする電流は θδ bdir となる． ri は動径の増加
する方向の電流密度とする．従って，電極全体か




































































となるが，ここに Dは積分定数である．電極 A の














である．今，図 4a の点 P と電極 A と B との距離を
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(2) 杉山 弘，遠藤 剛，新井 隆景：機械工学入門講座 流
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図 6. 直径 8mm の磁石 2個をくっつけて砂
鉄で磁力線（流線）を可視化し，破線は磁
石を通るよう描いた２つの円を示す． 
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